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Fig. 1 Overlay map.
図 2 KB マップエディタ
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なお，KB マップシステムは，小学校理科以外にも，











































Fig. 3 Selective activity.
図 4 イメージ図組立活動
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図 5 選択演習支援システム
Fig. 5 Selective activity support system.
図 6 拡張ゴールマップ



















































Fig. 7 Correct rate of mapping.
図 8 テストスコア
Fig. 8 Test score.










4. 3. 2 実験群と統制群の比較
理解度確認テストは，担当教師が採点し，その結果
を提供して頂き，分析を行った．各平均は，実験群事
前：16.1（σ = 3.7），実験群事後：20.6（σ = 2.6），統


































































































ぞれ 1©， 2©とし図 9，図 10に示す．またゴールマッ
図 9 ゴールマップ 1©
Fig. 9 Goal Map 1.
図 10 ゴールマップ 2©
Fig. 10 Goal Map2.
図 11 組立演習支援システム
Fig. 11 Assembly activity support system.
プ 1©に対応するシステム画面を図 11に示す．



























































Fig. 12 Correct rate of mapping.
図 13 テストスコア
Fig. 13 Test score.
表 1 実験後アンケートの質問項目
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図 14 アンケート結果
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